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20th International Conference of the Utopian Studies Society： Utopia, 
Dystopia and Climate Changeにおいて博士後期課程3年生サウット・キ
アラ 7/5（金）口頭発表。タイトル： "Alternative Utopia in Japanese 

































Kellogg Hotel & 
Conference Center 
of University of 
Michigan（米国ミ
シガン州）
2019 Conference “Subaltern, Suburban and Subterranean”において博
士後期課程3年生サウット・キアラ 10/18（金）口頭発表。発表タイト
ル：The “Other” on the Shore: Deconstructing the Post-Apocalyptic 






















































































































































































































































ダシルバロザ・エリアキン：（Re）Writing and Dialogue as tools to 





























































































報告者：Benny Baskara（Lecturer, Department of Anthropology, 
Halu Oleo University, Kendari, Indonesia）
題 目：The Expansion of Tabligh Jama'ah and its Influence on the 








報告者：I Nyoman Darma Putra（Faculty of Literature and Culture, 
Udayana University, Bali, Indonesia）






















































Le  Pa l a i s  d e s 
Congrès de Paris 
- VIPARIS






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































IASUR （International Alliance for Sustainable Urbanization and 
Regeneration）にて博士後期課程の湯浅岳史とプー・ソティアロットが
それぞれ“Current Water Quality of Inle Lake in Myanmar; A Potential 
Threat to the Lake Environment”、“A Study on the Institutional 
Framework of Suburban Land Subdivision in Cambodia: The Case of 




4TH SOUTH AFRICA-JAPAN UNIVERSITY （SAJU） FORUMにて博
士前期課程2年のンゾ・ズキソワが“Being Disabled in this Day and 












5th International Congress on Water, Waste and Energy Management
にて、博士後期課程のレティフン・トゥルクが”The willingness to pay 
for wastewater service in the context of transitional phase of sewerage 




Asian-Pacific Planning Societies 2019国際会議（主催：Korea Planning 
Association、日本都市計画学会が共催）に、博士課程前期2年のマロバ 
ツェホファソとザカウニタンブア・ウラミラがそれぞれ、”Transit 
Oriented Development Precincts: A Study of Various Potential TOD 
Precincts Surrounding Gautrain Stations in Johannesburg South 
Africa”, ”Parking Management within Central Business District （CBD） 







Waste Separation among Hanoi Citizens”，”Challenges in Waste 











































働 き か け ー ミ ャ ン マ ー・ シ ャ ン 州 の 農 民 組 織 の 事 例 か ら ー」、


































Mara MANENTE 教 授（Ca' Foscari University of Venice，

















Federica MONTAGUTI 研 究 員（Ca' Foscari University of Venice，





















































































































































































































































ENHR（European Network of Housing Research）2019年大会におけ
る研究発表
How to sustainably improve housing complexes facing serious aging 








































































































































































































































































【 人 間 環 境 デ ザ イ ン 専 攻 】
8月3日（土）
16：00～
朝霞キャンパス
大学院演習室1・2
博士（甲）論文提出者による公聴会が開催された。
題目：オストメイトのトイレ利用実態と整備のあり方に関する研究
発表者：熊澤宏夫
